
















How do Second Generation Zainichi Korean Women  
Depict “Homeland”?: 




Zainichi Korean, living culture, homeland
Abstract
 In this study, I examine two interview cases of second generation Zainichi Korean 
women regarding living culture to understand how they depicted  the concept of their 
“homeland.” I study their life stories focusing on three aspects: food, visiting the Korean 
homelands of their parents, and knowledge or power to survive in Japan. The two 
interviewees have some common points: they live in Korean towns in Japan, understand 
the Korean language, and have been to the homelands of their parents. In this sense, 
each “homelands” are relatively visible. When considering living culture, I cannot use 
flamework of nation, because they only talked about his/her everyday life. And it is not 
sufficient to only consider the father’s or mother’s birthplace in order to understand 
their configuration of “homelands.” As a result, we can say that their concept of 
“homelands” has been constructed based on factors such as family life experienced in 
a local society of Japan during childhood, and parents’ personal history and way of 
living. Life stories about their living cultures reveal that their configurations of 














































































































　盧芳子さんは神奈川県川崎市在住で、インタビュー時点で 66 歳。慶尚北道出身の父（ 1911-
1996 ）と慶尚南道出身の母（ 1918-2014 ）のもと、1949 年、7 人きょうだい（ 1 男 6 女）の四




1915-2004、母 1925-2016 ）のもと、1953 年、4 人きょうだいの長女として生まれた。両親は再
婚同士で、異母きょうだいもいる。小中学校段階は朝鮮学校、高校以降は日本の学校に通い、結
婚・育児が一段落してから大学院まで進んだ。韓国とりわけ済州島に関する調査研究に携わり、
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 2 ） 同書は、1990 ～ 2000 年に通巻 9 号発行された主に在日朝鮮人 2 世・3 世による同人誌的雑誌
『ほるもん文化』の第 8 号にあたる。創刊の主旨は次の通り。「日本で生まれ育った……在日の
有りようを、私たちの視座から可能な限り多くの局面で表現すること」（鄭雅英、1990、p.152 ）。
 3 ） 1958 ～ 85 年に展開された、北朝鮮帰国を希望する在日韓国・朝鮮人の集団的・組織的運動。
日本人妻を含む 9 万人あまりが出身地でもない土地に「帰国」した（朴、2010、pp.88-9 ）。
 4 ） 在日韓国・朝鮮人の 2 大民族団体の 1 つである大韓民国民団（民団）の事業であり、在日本人
総連合会（総連）傘下の者に故郷訪問する機会を提供した（尹、2010、p.385 ）。




 6 ） 在外同胞政策においては日本在住「朝鮮籍」同胞への処遇が「韓国籍者」と区別され、また政
権の意向しだいで対応が変化してきた。
 7 ） 伊藤亜人は民俗文化／生活文化を区別していう（伊藤、1996、p.164 ）。前者は「古いもの」、
後者は「現在進行形のもの」に焦点をあてた区分とみられるが、本稿の対象は両方にまたがる。


















13 ） M.L. ハンセンの移民世代論「 1 世は故郷を懐かしみ、2 世は忘れようとし、3 世は思い出す」
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